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The purpose of this study is to understand the hygrothermal characteristics of thermal insulated
walls to which urethane boards are added to wall components that use various external structural
boards, and how weather conditions affect them. The results obtained in this study are as follows:
・In the case of the difference of the indoor/outdoor humidity ratios DX＝5 g/kg DA in the cold
region (Iwamizawa, Hokkaido, Japan) in winter (December to March), the humidity became 98
％ RH or higher at the boundary between glass wool and external structural board. Even in sum-
mer, it became 80％ RH or more. However, in the range of 40mm thermal insulation thickness,
both urethane boards A and B required a thickness of 40 mm or more.
・In warm region (Miyazaki prefecture, Japan), the glass wool and external board boundary did not
achieve 100％ RH, and the higher the performance of the additional insulation, the lower the rela-
tive humidity at the glass wool/external structural board boundary in winter. In summer, the
difference in the thermal insulation performance could not be clearly observed.
・From the simulation results, it was found that the relative humidity was the highest, when volcan-
ic silicates fiber reinforced multi-layered board was used for external structural board. MDF,
OSB, particleboard and plywood had large moisture capacity. Combining with a material with a
higher moisture capacity might be considered as a method for improving the hygrothermal condi-
tion in the insulated wall cavity.





















0.007 mm 以上0.009 mm 未満で 5 g/m2･24 h 以下2)）。そ
こで，写真 1 に示す透湿ボックス（5 mm 厚アクリル＋5
















度±1.8％，測定分解能：温度0.01°C 14 bit 湿度0.01％RH










JIS Z1520に規定する0.007～0.009 mm のアルミニウム箔
の透湿係数8.7 ng/m2sPa（JIS Z0208の結果を換算）より
も大きくなった。なお，この値はプラスチック系防湿フィ
ルム A 種（12.2 ng/m2sPa，0.082 m2sPa/ng）よりも大き
い。
2.2 アルミクラフト紙の平衡含水率測定
容量 1 L の広口ガラス瓶（蓋はプラスチック製）に表 2









硬質ウレタンフォーム 2 種類（ウレタンボード A およ
び B）の平衡含水率測定を行った。この 2 種類の違いは熱















写真 3 ウレタンボード 2 種の平衡含水率測定







レタンボードも併せて算出した 1 式の係数を表 3 に示
す。ボード A よりボード B の平衡含水率が全般に大き





































































値とはならない。ISO15099では Air gap の通気量計算法
を定めており12)，この考え方に準じながら通気量計算法
を構築する。
通気層内の換気駆動力は浮力 DPT と風圧力 DPW であ
り，これら圧力と経路の摩擦損失 DPHP，通気出入口の形




































































































今回は DX＝＋5 g/kgDA で与えた。DX＝＋5 g/kgDA と
なる根拠は，全国での室内外温湿度実測結果がベースにあ




























































分割幅0.1～20 mm，外装材 8 分割，分割幅 2 mm）で
（図 9c) , d) , e）），時間後退差分とする（分割時間0.10
hour）。初期条件は，すべての節点において10°C50％とす






























図13に，ウレタンボード A, B の断熱厚み毎にプロット
した 1 月と 8 月のグラスウール・構造用合板境界の相対
湿度変動を示す。1 月は断熱性能毎の差異が明確だが（ウ












































図14 異なる構造面材の相対湿度プロファイル（岩見沢・ウレタンボード A_20 mm）
図15 火山性ガラス質複層板・相対湿度プロファイル
（岩見沢・ウレタンボード A_40 mm アルミクラフ
トあり）
図16 火山性ガラス質複層板・相対湿度プロファイル
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